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foundinelevationstXlow 400m intheNagasaki-Hiradoregionand below 500m in Tsushima,
whiletheforestsofQueycLISaCuLa areseen on mountain slopesexceeding thoseelevations
up to about950m (Hereafter,thetwo 210neSrecognizedaretentativelynamed.Castanopsis
belt"and qQuercusbelt',respectively).Theboundary between thetwo beltscorresponds
approximately to the 105 lineoftheKira′sWarmth lndc7(,Which iscalculated with the
formula:∑ (ト5),whereiisthemeanmonthlyairtemperature(OC)ofthe monthshaving
50Candoverinthemean(Fig.2).
Thesecondaryforests,replacingthenaturalones,havebeen developed and maintained by





replaced by secondary onesofotherspecieswhen cutting isrepeated.(Forexample,the
preyalentsecondary forsts ln the Castanopsis beltare dominated by PinusdenszlfZora in
westernHonshuandby QuerczLSSeTTata,adeciduousoak,in centralHonshu.)Asto the
structure,however,naturalandsecondaryforestsdominated bythesame speciesare notthe
same,assummarizedinTable1(SeealsoFig.5).
i. ま え が さ











































































































































52 伊 藤 秀
いう減率を用いれば. 国見岳･竜良l_Lltもに約105という値が得られる｡ 本州西部でのアカガ
シ林の下限は,OKUTOMI(1987) の示す図表から推定すると 104前後と考えられるので, こ
の値ともはば一致する｡




























部 (吉岡,1954;吉岡はか,19̀■8)や三浦半島 (谷口,1954;宮脇,1968b) ではコナラ林が
発達し,瀬戸内海地方ではアカマツ林 (吉岡,1958)が成立するのと比べると,九州西部や四
国南部でのシイ萌芽林の成立は著るしい特徴ということができる｡









































少ない｡ すなわち, 二次林の発達過程において 自己間引きが行なわれる｡樹冠の菓層ははば
100%近い被覆度を示し, そのため林内は自然林と比べると著るしく光量が少なく, 林床の植
物量は極めて少ない｡






























る種群が大別され,Aとしてはスダシイ ･アカガシ･カヤ ･アオキ ･モチノキ ･ベニシダ ･
テイカカズラなどがあげられ,Cとしてはコナラ･クリ･コバノトネリコ･ヌルデ ･ヤマウル













達する (吉岡,1958)｡ その他の地方の二次林をみても, コナラ林とアカマツ林が常緑広葉樹
林域の代表的な二次林である (JCT(P),1969)o等しくシイ林域にありながら,東北南部 ･関



































･矢頭, 1965)｡ シイ林域ではないが, 同じことは岩手県の 北上山地からも報告されている
(石塚,1968)｡すなわち,ブナ林域 (標高700-7507m以上) では軽度人為下でブナ ･ミズナ
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